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Summary 
Self-efficacy scale for fruit and vegetable (FV) consumption was developed and its reliability and validity were 
examined. Japanese workers aged 20–69 years working in eight workplaces in Niigata Prefecture, Japan 
completed a self-administered questionnaire between September and November 2014. The scales assessing 
self-efficacy for FV consumption were each composed of 3 items selected from an existing scale. Stages of 
change for FV consumption were assessed using a staging algorithm. The data of 457 participants were 
analyzed. Results indicated that the scale had sufficient reliability (Cronbach’s alpha: fruits=0.83, 
vegetable=0.78). Moreover, the whole scale provided the best fit for the data (χ2=3.958, P=0.556, GFI=0.997, 
AGFI=0.988, RMSEA=0.000). The score for fruits was significantly higher in the preparation and 
action/maintenance stage than in the precontemplation stage, and significantly higher in the 
action/maintenance stage than in the contemplation and preparation stage. The score for vegetable was 
significantly higher in the contemplation, preparation and action/maintenance stage than in the 
precontemplation stage, and significantly higher in the action/maintenance stage than in the contemplation 
and preparation stage. The internal consistency, and the construct and criterion-related validities of the scale 
demonstrated that the scale has sufficient reliability and validity for assessing self-efficacy for FV 
consumption in Japanese workers. 
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量の平均値として成人 1 人 1 日当たり 350 g 以上、
果物摂取量 100 g 未満の者の割合を 30%に半減す






ることが目標とされている 2)。平成 23 年国民健
康・栄養調査報告によると 3)、成人の野菜摂取量の































は、2014 年 9 月から 11 月に実施された。対象者
は、新潟県内の 8 つの企業施設に所属する 20～69
歳の日本人勤労者とした。各施設の産業分類は、










































2) 行動変容ステージ  
野菜摂取に関する行動変容ステージは、米国の 5 



































～3 ヶ月」、「4～6 ヶ月」、「6 ヶ月以上」という選択
肢を第二段階として用意し、前者 3 つの回答を「実
行期」、残りを「維持期」と判断した。  













析を実施し、適合度評価には Good of Fit Index










と設定した。すべての統計的解析は、 IBM SPSS 
Statistics Version 21 および IBM SPSS Amos 
Version 21（IBM Japan, Ltd., Tokyo, Japan）を
用いておこなった。  
 








また、BMI は 18.5～25.0 が 315 名（68.9%）、世








行動はそれぞれ異なる因子に分類された（表 1）。  
自己効力感尺度の Cronbach のアルファは、野菜
では 0.78、果物では 0.83 と各々一定の信頼性が確
認された。項目選定において、項目が削除された














































































































































































n % 平均 SD P * n % 平均 SD P *
野菜摂取に関する 果物摂取に関する
行動変容ステージ 行動変容ステージ
前熟考期 192 42.0 6.4 2.4 a 前熟考期 223 48.8 6.8 2.8 a
熟考期 147 32.2 7.5 2.1 b 熟考期 61 13.3 7.6 2.5 ab
準備期 80 17.5 8.3 2.5 b 準備期 126 27.6 8.4 2.5 b
実行・維持期 38 8.3 10.4 2.1 c 実行・維持期 47 10.3 11.3 2.3 c
SD (Standard Deviation): 標準偏差
* 一元配置分散分析にて各行動変容ステージ間を比較した














































































































n % 平均 SD P * 平均 SD P *
性別
男性 268 58.64 7.2 2.6 7.6 3.0
女性 189 41.36 7.8 2.5 8.1 2.9
年齢（歳）
20–29 58 12.69 7.1 2.4 7.5 3.0
30–49 299 65.43 7.5 2.6 7.9 3.0
50–69 100 21.88 7.5 2.4 7.8 2.7
Body mass index (kg/m2)
< 18.5 28 6.127 7.8 2.7 8.2 2.8
≥ 18.5, < 25.0 315 68.93 7.4 2.5 7.8 2.9
≥ 25.0 114 24.95 7.3 2.6 7.9 3.2
世帯年収（円）
< 2百万円 10 2.415 6.4 3.0 6.5 2.8
≥ 2百万円, < 6百万円 218 52.66 7.3 2.5 7.9 3.0




単身 115 25.2 7.0 2.5 a 7.7 3.2
夫婦のみ 43 9.4 8.3 2.5 b 8.6 2.6
親+子ども(2世代) 193 42.2 7.4 2.4 ab 7.7 2.8
3世代以上 71 15.5 7.5 2.8 ab 7.7 3.2
その他 35 7.7 7.8 2.8 ab 8.2 2.8
喫煙習慣
有り 130 28.45 7.0 2.6 7.4 3.1
無し 327 71.55 7.6 2.5 8.0 2.9
* 一元配置分散分析にて各属性間を比較した
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要旨：野菜および果物摂取行動に関する自己効力感尺度を作成し、その信頼性と妥当性を検討した。2014




の Cronbach のアルファは、野菜摂取行動が 0.78、果物摂取行動が 0.83 と、各々一定の信頼性が確認さ
れた。また、モデル適合度を確認したところ、概ね良好な結果が得られた（カイ 2 乗値＝3.958、P＝0.556、
GFI＝0.997、AGFI＝0.988、RMSEA＝0.000）。行動変容ステージとの関連について、野菜の得点では前
熟考期に比し熟考期、準備期、実行・維持期で有意な高値を示し、熟考期、準備期に比し実行・維持期で
有意な高値を示した。また、果物の得点では前熟考期に比し準備期、実行・維持期で有意な高値を示し、
熟考期、準備期に比し実行・維持期で有意な高値を示した。野菜および果物摂取行動に関する自己効力感
尺度は、尺度の内的整合性とともに構成概念および基準関連妥当性も確認されたことから、勤労者を対象
とした場合、一定の信頼性・妥当性を有することが示唆された。  
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